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ﻭﻫﺎ ﺃﻨﺎ ﺃﺼل ﺍﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﺩﻋﻭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﺒل ﻤﻨﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻟﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ

ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ .ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺙ.
 .١ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺭﺠﺎل
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ.

 .٢ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.

 .٣ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻊ ﻭﺩﺍﺩ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺩﺍﺀ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﻴﻥ.
 .٤ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻻ ﺘﺫﺍﻉ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ
ﻴﻘﻊ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ.

 .٥ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
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Abstract
Here I am out of the conclusion of this research and I
pray to God Almighty to accept me this work and make it
purely for His sake and God bless our Prophet
Muhammad and his family and peace and recognition.
The most important findings in the course of research.
1. The state is responsible for maintaining order and save
all of these men achieved Shura.
2. Stand on the prohibition of God to prevent corruption
in the land and the Muslim state task.
3. Faith does not meet the right with Dad and the enemies
of God, even if the enemies of the close.
4. Report of the principle that war is not news broadcast
only by the senior leadership is not even turmoil.
5. The adoption of the principle of consultation between
the princes of the state to achieve the public interest.
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ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻨﺤﻤﺩﻩ ﻭﻨﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻨﺴﺘﻐﻔﺭﻩ ﻭﻨﺴﺘﻬﺩﻴﻪ ﻭﻨﻌﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ
ﺸﺭﻭﺭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭﺴﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ،ﻭﺒﻌﺩ:
ﺇﺒﺘﻠﻴﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻭﻓﻘﻨﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭﺍ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ:
 ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ

 ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ
 ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
 ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ

 ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ

 ﺼﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ

 ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ
ﻓﻴﺴﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ.

ﺜﻡ ﺨﺘﻤﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﺇﻻ ﺸﻜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻭﺃﺭﺸﺩﻨﻲ ﺒﻨﺼﺎﺌﺤﻪ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺎﺌﻼﹰ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻘﻬﻡ ﻟﻜل ﺨﻴﺭ:

ﻭﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ.
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ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﻤﻲ ﻴﺼﻠﺢ

ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ )ﻤﺒﺩﺃ( ﻟﻐﺔ

ﺘﻌﻨﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺩﺀ ،ﻭﻜﻠﻤﺔ )ﻋﺎﻡ( ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻤﻭل

ﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻨﺎ) :ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻬﻲﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻑ( ﻓﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹M:
 L Æ Å Ä Ã Âاﻟﺣﺞ ، ١٥ :ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻻﻴﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﻻ ﺘﻬﻲﺀ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ.

ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰB A @ ? > =M :
 L K J I H G FE D Cاﻹﺳراء ،٧٨ :ﻓﺄﻗﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺘﻜﻠﻴﻑ ،ﻭﺠﻤﻠﺔ )ﺇﻥ ﻗﺭﺁﻥ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻬﻭﺩﺍﹰ( ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ

ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺠﺭﺩﺕ ﻓﺭﻭﻋﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺼﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ
ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺜل) :ﻻﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ() ،ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ( ،ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ

ﻤﺜل) :ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ( ﺃﻭ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻻ ﻴﻌﻡ( ﺃﻭ )ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻌﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ(.
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ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ

ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ  ،ﻓﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ.
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻨﺒﻴﻬﺎﹰ

ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ
ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺒﺤﺙ ﺨﺎﺹ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﻜﻼﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜل ﻤﺒﺩﺃ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ

ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ

ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،

ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ).(١

 
 

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰe d cb a ` _ ^ ] \ [ ZM :
s r q po n m l k j i h g f
 ،(٢) Lyx w v u tﻴﻌﻨﻲ :ﺠل ﺜﻨﺎﺅﻩ ﺒﻘﻭﻟﻪ) :ﻭﺍﺫﺍ
ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﺫﺍ ﻋﻭﺍﺒﻪ( ﻭﺍﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻥ ،ﻓﺎﻟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ )ﺇﺫﺍ
ﺠﺎﺀﻫﻡ( ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ،ﻴﻘﻭل :ﺠل ﺜﻨﺎﺅﻩ :ﻭﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺨﺒﺭ ﺴﺭﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻏﺎﺯﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﺩﻭﻫﻡ ﺒﻐﻠﺒﺘﻬﻡ ﺍﻴﺎﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ،ﻴﻘﻭل:

ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻭﻫﻡ ﺒﺈﺼﺎﺒﺔ ﻋﺩﻭﻫﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺫﺍﻋﻭﺍ ﺒﻪ ،ﻴﻘﻭل :ﺃﻓﺸﻭﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ، ﻭﻗﺒل ﺍﻤﺭﺍﺀ ﺴﺭﺍﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻴﻘﺎل :ﺍﺫﺍﻉ
ﻓﻼﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﺫﺍﻋﻪ ،ﻭﻤﻌﻨﻰ )ﺍﺫﺍﻋﻭﺍ ﺒﻪ(  ،ﺍﻱ :ﺍﻅﻬﺭﻭﻩ ﻭﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺱ)n m l k j i h g f e d M(٣
)(٤

Lpo

ﺃﻱ :ﺍﻥ ﺍﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺫﻴﻌﻴﻥ ﻓﻭﻀﻭﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻰ
)(٥

ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻻﻋﻅﻡ
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ﻤﻥ ﺍﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻟﻭﺠﺩﻭﺍ ﻋﻠﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻫﻡ ،ﻷﻨﻬﻡ ﻫﻡ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻥ ﻤﺜﻠﻪ) ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ :ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺘﺭﺍﹰ ﻋﻥ
ﺍﻻﺒﺼﺎﺭ( ﻭﻴﺴﺘﺨﺭﺠﻭﻥ ﺨﻔﺎﻴﺎﻩ ﺒﺩﻗﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ،ﺇﺫ ﻟﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
ﻟﻼﺤﺎﻁﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻌﺽ ،ﻷﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﻴﺭ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺤﻔﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻬﻭ ﻴﻬﻲﺀ ﺍﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺭﺍﺒﻊ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ

ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ )ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺒﺎﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ( ﻭﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻴﻨﻔﺫﻭﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺫﻴﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ

ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ) .(٦ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻰ

ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭل  ﻭﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻬﻡ ﺃﺩﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ
ﻴﻠﺯﻡ ﺘﺩﺒﻴﺭﻩ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺒﻔﻁﻨﺘﻬﻡ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻤﻜﺎﻴﺩﻫﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻊ ﻭﻨﻘل ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺜﺒﺕ

)(٧

ﻓﻔﻴﻪ ﻀﺭﺭ

ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﺴﺘﻐل ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ،

ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﻜﺭ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ) .(٨ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻥ ﻴﻐﺭﺱ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ

ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻴﻌﻠﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒل ﺒﻌﺽ ﺁﻴﺔ ﻓﺼﺩﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻴﺭﺴﻡ
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻨﺒﺄ ﺍﻻﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ،ﻓﻴﻌﻤﻠﻪ ﻭﻴﺠﺭﻱ

ﻤﺘﻨﻘﻼﹰ ﻤﺫﻴﻌﺎﹰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺭﺠﺤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﻭﺴﻁﻬﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺒﺎﷲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﻭﻴﺤﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﻴﺤﺫﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ

ﺍﻟﻜﻔﻴل

ﺒﺄﻓﺴﺎﺩ

ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ

ﻟﻭﻻ

ﻓﻀل

ﺍﷲ

ﻭﺭﺤﻤﺘﻪ

ﻗﺎل

ﺘﻌﺎﻟﻰ:

 ،(٩)LtsrqMﺁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل
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ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ) ،(١٠ﻓﻘﺎل ،(١١)LwvM :ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺸﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺭﻀﺔ ﻭﺍﻻﺫﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﻁﺔ ) ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻤﻨﻜﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺌﺒﺔ

ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﻻ ﺘﻐﻴﺭﻫﻡ ﺍﻻﺭﺍﺠﻴﻑ ﻜﻜﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ) (ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺄﺘﺨﺎﺫ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﻓﻴﺩﻴﺭ .ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ﻋﻨﺩ

ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺍﺫﺍ ﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﻗﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ

ﺤﻕ ﻭﺯﻴﺭ ﻤﻭﺴﻰ )p o n m k j i hg f eM :(
 ،(١٢)Lw v u t s r qﺒﻴﻨﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﻜﻴﻑ ﺍﺴﺘﺨﻠﻑ ﻤﻭﺴﻰ
ﺃﺨﻴﻪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﻲ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻜﻴﻑ ﺤﺎﺴﺏ ﺃﺨﻴﻪ
ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﻋﺒﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﺠل ﺒﻌﺩ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﷲ
ﻭﻟﺩﻴﻨﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﻗﻭﻤﻪ ﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﻋﺠﻼﹰ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺭﺃﻭﺍ
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻰ ﺍﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻟﻤﺎ ﻏﻠﺏ ﺫﻫﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ
ﻏﻀﺒﺎﹰ ﷲ ﻭﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎﹰ ﻭﺤﻤﻴﺔ ﻭﻋﻨﻑ ﺒﺄﺨﻴﻪ ﻭﺨﻠﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻤﻪ ،ﻓﺄﻗﺒل ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺸﻑ ﻗﺎﺒﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻓﺭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻱ )ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭ(
ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭ ﻭﺠﻬﻪ ﻴﺠﺭﻩ ﺍﻟﻴﻪ ،ﺍﻱ :ﻟﻭ ﻗﺎﺘﻠﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﻟﺘﻔﺭﻗﻭﺍ

ﻭﺘﻔﺎﻨﻭﺍ) .(١٣ﺜﻡ ﺍﻥ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻋﺫﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺘﺎل ﻤﻥ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻌﺠل ﺒﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺒﺩﻩ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﺒل ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻤﻪ
ﻭﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻗﺘﺎل ﻭﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻘﺎل L w v u t s r q p o n mM:طﮫ ،٩٤ :ﺃﻱ:
ﻭﻟﻡ ﺘﺤﻔﻅ ﻗﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺴﺘﺨﻠﻔﻙ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻨﻜﺎﺭ
ﻤﻭﺴﻰ  ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺔ

ﻫﻭ ﺍﻻﺼﻼﺡ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺜﻡ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻭﺴﻰ
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ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ) ،(١٤ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻤﻪ ﺸﻴﻌﺎﹰ ﻭﺍﺤﺯﺍﺒﺎﹰ

ﻓﺘﻘﻭل ﻓﺭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻲ ﺍﺴﺭﺍﺌل ﻭﻟﻡ ﺘﺨﻠﻔﻨﻲ ﻓﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻋﻬﺩﺕ ﺍﻟﻴﻙ).(١٥

 
 

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ¨ §¦ ¥ ¤£ ¢ ¡  ~ } | { M:
© .(١٦) Lµ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª
ﻗﻭﻟﻪ L~}|{M :ﺃﻱ) :ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺎﺘل ﻜﺄﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ
ﻻ ﺘﺩﻉ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭ

ﻭﺤﺩﻙ ﻷﻨﻪ ﻭﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﺼﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺊ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻗﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻓﺭﺽ
ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ،ﺃﻱ :ﺃﻨﺕ ﻴﺎ
ﻤﺤﻤﺩ  ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻙ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻪ~} |{M :
¡ ،(١٧)L¤£¢ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺎﻫﺩ ﻭﻟﻭ ﻭﺤﺩﻩ ،ﻭﻤﻥ
ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ  ،(١٨)     - ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ

ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻨﻪ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻁ ﻭﺍﻴﻘﺎﻉ

ﺍﻻﺭﺍﺠﻴﻑ) .(١٩ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻻﻴﺔ ﻟﻠﻭﺠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎل

ﻭﺭﻏﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺫ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻙ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ )ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻜﻑ
ﺒﺄﺱ( ،ﺃﻱ :ﺤﺭﺏ )ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ( ﻭﻋﺴﻰ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﻋﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
ﺒﺨﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ) .(٢٠ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ

ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻪ ،ﻭﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﻭﻫﻲ ﺭﺠﺎﺀ

ﻜﻑ ﺒﺄﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺜﻡ ﻗﺎل:

 ،(٢١)Lµ´³²Mﺘﺫﻴﻴل

ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺸﺩ ﺒﺄﺴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺃﻅﻬﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ

ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﺘﺭﻗﺏ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻤﻥ

ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴل :ﻋﻘﺎﺏ ﻴﺭﺘﺩﻉ ﺒﻪ ﺭﺍﺌﻴﻪ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﻪ).(٢٢
ﻭﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﻟﻤﻼﻗﺎﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ:
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µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨M
¶ ¸ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹
.(٢٣)L ËÊ É È Ç Æ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻫﻬﻨﺎ ،ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ
ﻭﺠﻭﻫﺎﹰ:
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﻠﺤﺔ ،ﺭﻭﻱ ﺃﻨﻪ  ﻗﺭﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﻭﻗﺎل) :ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺭﻤﻲ( ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺜﻼﺜﺎﹰ.
 ﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭﻥ.

 ﻗﺎل ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻫﺫﺍ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ

ﻴﺘﻘﻭﻯ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﻟﺔ ﻟﻠﻐﺯﻭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭ
ﻟﻐﺯﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻨﻔﻴﺭ ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﻨﺒل
ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﻲ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ،

ﻭﻗﻭﻟﻪ ،(٢٤)L±°¯M :ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﻊ ﺭﺒﻴﻁ
ﻜﻔﺼﺎل ﻭﻓﺼﻴل ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺨﻴل ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺁﻻﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ).(٢٥

ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ )ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺘﻡ( ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ

ﺘﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻭﺘﺴﺘﻔﺭﻍ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻠﻴﺱ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴﻼﻤﺎﹰ ﺫﻟﻴﻼﹰ ،ﺍﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻼﻡ ﻋﺯﻴﺯ ﻜﺭﻴﻡ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﻼ ﻗﻭﺓ ﻓﺈﻨﺎ ﻨﻘﻭل :ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺃﻨﻔﻰ
ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻭﻤﺎ ﺃﺴﺘﻌﻤل

)(٢٦

ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﺍﻻ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻑ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ

ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل
ﺍﷲ ﻟﻪ ﺃﺠﺭ ﺠﺯﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻟﻠﺨﻴل ﺩﻭﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﻜل

ﻫﺫﺍ ﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺃﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻓﺅﺍﺩﻩ
ﻭﺍﻟﺭﻋﺏ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺭﻫﺒﻭﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻬﻡ ﺍﷲ
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)(٢٧

ﻴﻌﻠﻤﻬﻡ

ﻭﻗﺩ ﺒﻭﺏ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )~( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺎﺒﺎﹰ ﺴﻤﺎﻩ ﻓﻀل

ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ – ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺒﻭﺒﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ
ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﻀل ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ:

 .١ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﺘل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻓﻌﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻻﺸﻌﺭﻱ،
ﺠﺎﺀ ﺭﺠل ﺍﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻘﺎل )ﻤﻥ ﻗﺎﺘل ﻟﺘﻜﻭﻥ

ﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ(

)(٢٨

 
 

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ M :
® ¯ .(٢٩) L ³ ² ± °
ﻨﻬﺎﻫﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﺒﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ

ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻭﻗﻁﻊ ﺃﺸﺠﺎﺭﻫﻡ
ﻭﺘﻐﻭﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎﺭﻫﻡ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺼﻴﻪ،
ﻭﻤﻌﻨﻰ )ﺒﻌﺩ ﺍﺼﻼﺤﻬﺎ( ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺼﻠﺤﻬﺎ ﺍﷲ ﺒﺄﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻨﺯﺍل ﺍﻟﻜﺘﺏ

ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺒﻌﺎﺩ
ﻜل ﻤﺎ ﻴﻀﺭﻫﻡ.
ﻭﻗﻭﻟﻪ )ﺍﺩﻋﻭﻩ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻭﻁﻤﻌﺎﹰ( ،ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻠﺩﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ

ﺩﻋﺎﺌﻪ ﺨﺎﺌﻔﺎﹰ ﻭﺠﻼﹰ ﻁﺎﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺔ ﺍﷲ ﻟﺩﻋﺎﺌﻪ ،ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ :ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ .ﻭﺍﻟﻁﻤﻊ :ﺘﻭﻗﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻤﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ

)(٣٠

ﻓﺎﷲ ﻴﺤﺫﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﺒﻌﻤل ﻀﺎﺭ ﻭﻻ ﺒﺤﻜﻡ

ﺠﺎﺌﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﻌﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﻡ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﺸﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ

)(٣١

ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻭﺼﻠﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺼﻼﺡ

ﺍﻻﻋﻅﻡ ،ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺼﻠﺢ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺄﺼﻠﺢ ﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ
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?????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ????:

 

ﻭﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺃﺼﻠﺢ ﺒﻪ ﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ﻓﺄﺩﺒﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺠﻤﻊ ﻟﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ،ﻭﺃﺼﻠﺢ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻡ،
ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺸﺭﻉ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺄﺼﻭل ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ

ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻭﺃﺸﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﻌﺘﻭ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭ ﺍﻟﻡ ﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻻﻓﺭﻨﺞ ﻜﻴﻑ ﺍﺼﻠﺤﻭﺍ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ
ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻥ ﻭﻨﺒﺎﺕ ﻭﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﺼﻼﺡ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻌﺎﺩﺍﺘﻬﻡ

ﺃﻜﻤل ﺍﻻﺩﻴﺎﻥ ﻓﺤﻭﻟﺕ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﻜل ﻤﺎ ﺍﻫﺘﺩﻯ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺅﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ

ﺍﻟﻰ ﺍﻓﺴﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺎﺩﻱ ﺸﻌﻭﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ).(٣٢
ﻭﺘﺭﻯ ﻤﺩﻯ ﺴﻌﺔ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻭﺒﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻭﺍﺒﺎﹰ ﻨﻘﻠﺕ ﻓﻴﻪ
ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ )ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل( ﻓﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ:

 .١ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ( ﻗﺎل :ﻗﺎل
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) ﺨﻴﺎﺭﺃ ﺃﺌﻤﺘﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺴﻁﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺩﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻭﺃﻫﻠﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻭﻟﻭﺍ(.

 .٢ﻭﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻗﺎﻟﺕ ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ
ﻫﺫﺍ )ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻲ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺄﺸﻘﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﻟﻲ
ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺃﻤﺘﻲ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺭﻓﻕ ﺒﻬﻡ ﻓﺄﺭﻓﻕ ﺒﻪ(
ﻴﺼﻠﺢ

ﻫﺫﻩ

ﺍﻻﺭﺽ

ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ

)(٣٣

ﺍﻟﻤﻘﺴﻁ

ﺜﻡ ﺍﻤﺘﺩﺡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ
ﻓﻘﺎل°¯ ®M:

 ،(٣٤)L³²±ﺃﻱ :ﺇﻥ ﺭﺤﻤﺘﻪ ﻤﺭﺼﺩﺓ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﺯﻭﺍﺠﺭﻩ

)(٣٥

ﻭﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ

ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻘﺎل¼ »º¹M :
½ ¾ ¿ .(٣٦) LÇ Æ ÅÄ Ã Â Á À
ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل ، L» º ¹M:ﻴﻌﻨﻲ :ﺍﻟﺠﻨﺔ ¾ ½ ¼M
¿  ،(٣٧)LÂ Á Àﻴﻌﻨﻲ :ﻨﻌﻁﻴﻬﺎ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺘﻌﻅﻴﻤﺎﹰ ﻭﺘﻜﺒﺭ ﺍﹰ
ﻭﺘﺠﺒﺭﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ )ﻭﻻﻓﺴﺎﺩﺍﹰ( ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ
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ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺒﺭ ﻴﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻭﻻ ﻓﺴﺎﺩﺍﹰ ﻗﺎل :ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ .ﻭﻴﻘﺎل

)ﺍﻟﻌﻠﻭ( ﺍﻟﺨﻁﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻌل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ) .(٣٨ﻭﻗﻴل  :ﻨﺯﻟﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻗﻭﻟﻪ L Ç ÆM :ﻟﻤﻥ ﺃﻁﺎﻋﻨﻲ ﻭﺍﻁﺎﻉ ﺭﺴﻭﻟﻲ.

)(٣٩

)(٤٠

 
 

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ+ * ) ( ' & % $ # " !M :
7 65 4 3 2 1 0 / . - ,
)(٤١

L; : 9 8

ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﺭﺴﻭل  ﺃﻭ ﻟﻜل ﺃﺤﺩ ،ﺃﻱ :ﻻ

ﺘﺼﺎﺩﻑ ﻗﻭﻤﺎﹰ ﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺤﺎل )ﻭﻟﻭ
ﻜﺎﻥ( ﺃﻱ :ﻤﻥ ﺤﺎﺩ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ )ﺃﺒﺎﺀﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺃﻭ

ﻋﺸﻴﺭﺘﻬﻡ( ،ﺃﻱ :ﺁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺠﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺭﺓ.

)ﺁﻭﻟﺌﻙ( ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺍﺩﻭﻨﻬﻡ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻪ ،ﻭﻗﻭﻟﻪ
)ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ() ،(٤٢ﺃﻱ :ﺃﺜﺒﺘﻪ ﻭﺭﺴﺨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻴﻤﺎﻨﻬﻡ) .(٤٣ﺭﻭﻯ ﺃﺒﻭ ﻤﺴﻌﻭﺩ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻗﺎل :ﻨﺯﻟﺕ

ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﻗﺘل ﺃﺒﺎﻩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﻴﻭﻡ ﺃﺤﺩ،
ﻭﻓﻲ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺩﻋﺎ ﺃﺒﻨﻪ ﻴﻭﻡ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ،ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺩﻋﻨﻲ ﺃﻜﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ .ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 

)(٤٤

)ﺍﻤﺘﻌﻨﺎ ﺒﻨﻔﺴﻙ ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ،ﺃﻤﺎ

ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻨﻙ ﻋﻨﺩﻱ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺴﻤﻌﻲ ﻭﺒﺼﺭﻱ؟! ﻭﻓﻲ ﻤﺼﻌﺏ ﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭ ﻗﺘل ﺃﺨﺎﻩ
ﻋﺒﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭ ﻴﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﻗﺘﻠﻪ ﺨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ،
ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﻭﺤﻤﺯﺓ ،ﻗﺘﻠﻭﺍ ﻋﺘﺒﺔ ﻭﺸﻴﺒﺔ ﺃﺒﻨﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﺘﺒﻪ ﻴﻭﻡ ﺒﺩﺭ.
ﻭﺘﺩل ﺍﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻔﺴﺩ ﺒﻤﻭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ

ﻴﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﻪ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺜﺒﺕ )ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ
ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ(

)(٤٥

ﺃﻱ :ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﻗﻨﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻙ) .(٤٦ﻭﻓﻲ ﺁﻴﺔ

ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻨﻬﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺍﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ
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?????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ????:

 

ﻭﺍﻋﺩﺍﺌﻬﻡ ﻹﺼﺭﺍﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﺨﺭﺍﺠﻬﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  - ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ
ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻤﻜﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﺭﺱ ﺒﻠﻴﻎ ﻟﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻻﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻘﻭل ﺃﻭ ﻓﻌل ،ﻭﺩﺭﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻻﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩﺓ ﺍﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺎل
ﺘﻌﺎﻟﻰ, + * ) ( ' & % $ # " ! M :
 .(٤٧)L 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / .ﺇﺫ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ

ﺘﺴﺘﻌﻠﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﻼﻗﻭﻨﻬﻡ ﻭﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ  ،ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ
ﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﻋﺩﺍﻭﺘﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ ﻭﺤﺩﻩ.

)(٤٨

ﻗﺎل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ:

ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻲ )ﺤﺎﻁﺏ ﺃﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻠﺘﻌﺔ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﺴل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻜﻔﺎﺭ ﻤﻜﺔ
ﻴﺨﺒﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺠﻬﺯ ﺠﻴﺸﺎﹰ ﻟﻔﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﻓﻨﺯﻟﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ

ﻤﻭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻋﺘﺫﺭ ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ) ﻋﻥ ﺼﻨﻴﻌﺔ ﻭﻗﺎل ﻋﻤﺭ) (ﻟﺭﺴﻭل
ﺍﷲ  ﺩﻋﻨﻲ ﺃﻀﺭﺏ ﻋﻨﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻕ ،ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺭﻴﻙ " ﻴﺎ
ﻋﻤﺭ ﻟﻌل ﺍﷲ ﺃﻁﻠﻊ ﺃﻫل ﺒﺩﺭ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﺃﻋﻤﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﺸﺌﺘﻡ) ."(٤٩ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻴﺠﺏ

ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺎل ﻓﻬﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻨﻬﻡ ﻜﻔﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﺄﻨﺘﻡ
ﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﺼﺩﻗﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﻫﻡ ﻜﺎﻓﺭﻭﻥ ﻓﺒﻴﻨﻜﻡ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻜﻴﻑ

ﺘﻠﺘﻘﻭﻥ).(٥٠

 
 

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ.(٥١) L ? > = < ; : 9 M :
ﻗﻭﻟﻪ )ﻓﺄﻋﻑ ﻋﻨﻬﻡ( ﻓﻴﻡ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻙ )ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻬﻡ( ﻓﻴﻤﺎ ﷲ،
)ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺭ( ﺃﻱ :ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ
ﻴﺸﺎﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺘﻅﻬﺎﺭﺍﹰ ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﻭﺘﻁﻴﻴﺒﺎﹰ ﻟﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻟﻸﻤﺔ
ﺇﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  - ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻋﻤل
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ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ( ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ )ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ( ﻓﺈﺫﺍ
ﻭﻁﻨﺕ ﻨﻔﺴﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ) ،ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ( ﻓﻲ ﺃﻤﻀﺎﺀ ﺃﻤﺭﻙ

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻙ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺴﻭﺍﻩ) .(٥٢ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺄﻤﺭ

ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺎ ﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺫﺍﻨﻬﻡ ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ 
 ﻭﺃﻁﻠﺏ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ،ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺭﻙ ﻟﻴﻘﺘﺩﻱ ﺒﻙﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎل :ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ )ﻤﺎ ﺘﺸﺎﻭﺭ ﻗﻭﻡ ﺇﻻ ﻫﺩﻭﺍ ﻷﺭﺸﺩ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ(،
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ )ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ
ﺍﷲ(

)(٥٣

ﺃﻱ :ﺍﺫﺍ ﻋﻘﺩﺕ ﻗﻠﺒﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﺄﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ

ﻭﻓﻭﺽ ﺃﻤﺭﻙ ﺇﻟﻴﻪ) .(٥٤ﻭﻗﻭﻟﻪ )ﻭﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺭ( ﻤﻌﻨﺎﻩ :ﺃﺴﺘﺨﺭﺝ
ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺃﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ،ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻷﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻤﺭ ﻨﺒﻴﻪ ﺒﻤﺸﺎﻭﺭﺓ
ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻗﻭﺍل:
ﺍﻷﻭل :ﻟﻴﺴﺘﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻟﺘﻁﻴﺏ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺒﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ.
ﻭﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﺍﻤﺭﻩ ،ﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ

ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﺤﺽ ﻗﺩﺭ ﻓﻠﻡ ﻴﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ) .(٥٥ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸﻭﺭﻯ
ﻭﺃﻨﺯل ﺴﻭﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻡ ﻭﺘﺴﻤﻰ )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ( ﻭﻓﻴﻬﺎj i M :
 ،(٥٦) L p o n m l kﻓﻭﺼﻔﻬﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﻟﻤﻥ
ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﻭﺭ ﻓﺄﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ) :ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻭﺍ ﻟﺭﺒﻬﻡ(  ،ﺃﻱ :ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ

ﺍﻁﺎﻋﻭﺍ – ﺭﺒﻬﻡ ﻓﺤﻘﻘﻭﺍ ﺒﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﻩ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺃﻭ
ﺘﺭﻙ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻜل ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻟﻜل ﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ،ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻟﻭ
ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ .ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺸﻭﺭ ﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺹ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ(  ،ﺃﻱ) :ﺃﺩﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ

ﻤﺩﺍﻭﻤﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻅﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻭﺨﺼﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ
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ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻴﻥ .ﺜﻡ ﺫﻜﺭ
ﺼﻔﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ( ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ :ﺃﺴﻡ
ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻴﻪ .ﻭﻤﻥ ﻤﻔﺎﺨﺭ
ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻪ ﺃﻥ ﻜل ﺃﻤﺭﻩ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭﺍﺘﻬﻡ

ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ،ﺃﻱ :ﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﻻﺘﺨﺎﺫﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ .ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل  - ﻓﻲ

ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻴﺸﺎﻭﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
ﻁﺎﻋﺔ ﷲ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﺘﻜﺭﻴﻤﺎﹰ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ

ﺍﻻﻜﺜﺭﻴﺔ ﺒل ﺍﺫﺍ ﻋﺯﻡ ﺍﻻﻤﺭ ﻨﻔﺫﻩ ﻤﺘﻭﻜﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻷﻨﻪ ﻤﺴﺩﺩ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ).(٥٧
ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ).(٥٨

 
 

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰt s r q p o n m l k M :
.(٥٩) L { z y x w v u
ﻫﺫﺍ ﺨﻁﺎﺏ ﻴﻌﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ
ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﺨﺫﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻻ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ،ﻭﻤﺄﻜﻭل ﺒﺎﻟﺤل
ﻻ ﺒﺎﻹﺜﻡ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻜﺎﺭﻫﺎﹰ ﻜﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺘﻨﻊ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭﺍﻟﺤﺎﺼل ﺃﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﺢ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ،
ﻭﺍﻷﻜل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭﺍﻟﻐﺼﺏ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌل ﻋﻥ
ﺃﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﺠﺤﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻴﺨﺎﺼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﺎل

ﻤﺠﺎﻫﺩ :ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻ ﺘﺨﺎﺼﻡ ﻭﺍﻨﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻨﻙ ﻅﺎﻟﻡ) .(٦٠ﻭﻫﻨﺎ ﻭﻗﻔﺔ ﺘﺩﺒﺭ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ

ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ﻭﺸﻭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺔ
ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺒل ﺨﻁﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺔ ﺃﺸﺩ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻭﻨﻬﺎﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻠﻘﻲ ﺒﺎﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻰ
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ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﺒﻌﺽ
ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻟﻴﺼل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﻏﺭﻀﻪ

)(٦١

ﻭﻗﺎل

ﺘﻌﺎﻟﻰB A @ ? > = < ; : 9M :
 .(٦٢)L HG F E D Cﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺍﻁﻠﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻷﻜل ﻭﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺼﻬﺎ ﺍﻷﻜل ،ﻭﺍﺫﺍ

ﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻴل ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺔ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻜﺎﻷﻜل ،ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻨﻰ ﺒﺤل ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ

ﺤل ،ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻜل

ﺒﺎﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻋﻴﺭ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻟﻼﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎل ﺁﺤﺎﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺎل ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻭﺯﻋﺎﹰ
ﺒﻴﻥ ﺁﺤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﺭﺯﺍﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎﹰ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ) ،(٦٣ﻓﺄﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ

ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﻋﻭﺍﺽ ،ﻓﺸﻲﺀ ﻋﻭﺽ ﺸﻲﺀ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

)(٦٤

ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺁﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺨﺅﻭﻥ ﻓﻘﺎل

ﺘﻌﺎﻟﻰ> = < ; : 9 8 7 6 5 M :
?.(٦٥) L
ﻭﺍﻟﺨﻭﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ،ﺜﻡ ﺃﺴﺘﻌﻤل ﻀﺩ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﻷﻨﻙ ﺇﺫﺍ ﺨﻨﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ،ﻭﻗﻴل :ﻤﻌﻨﺎﻩ
)(٦٦

ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻭﺃﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰL D C B M :

ﻨﻬﺎﻫﻡ

ﺍﷲ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻭﻨﻭﻩ ﺒﺘﺭﻙ ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺃﻓﺘﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺨﻭﻨﻭﺍ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺒﺘﺭﻙ
ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺁﻤﻨﻬﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﺭﻙ ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺴﻨﻪ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺨﻭﻨﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ
ﺍﻻﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺌﺘﻤﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ﻷﻨﻪ ﻴﺅﻤﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻕ،

ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ .ﻗﺎل ﺃﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )" :(ﻻ ﺘﺨﻭﻨﻭﺍ ﺍﷲ ﺒﺘﺭﻙ ﻓﺭﺍﺌﻀﻪ
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ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ﺒﺘﺭﻙ ﺴﻨﻨﻪ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﻌﺎﺼﻴﻪ") .(٦٧ﻭﻗﻭﻟﻪ )ﻭﺘﺨﻭﻨﻭﺍ ﺁﻤﺎﻨﺎﺘﻜﻡ(
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﻓﺘﻔﺸﻭﻩ )ﻭﺍﻨﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ(.

ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﺒل ﻫﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﺌﺎﻡ) .(٦٨ﻭﻋﺒﺭ

ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻜل ﺤﻕ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﻟﻰ
)(٦٩

ﺍﻫﻠﻪ

ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻨﺼﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﻥ ﻨﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ

ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﻭﻨﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺌﻬﺎ.

 
 

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰÀ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² M :
.(٧٠) LÅ Ä Ã Â Á
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﻁﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ  ﻭﺃﻤﺭﺍﺌﻪ ،ﺜﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ،
ﻭﻗﻴل :ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻨﺒﻲ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺤﻴﻥ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻥ

ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻁﻠﺤﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺩﺭﻱ .ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ

ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻋﺩل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،
ﻭﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ

ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ،
ﻗﺎل ﺃﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( )ﻟﻡ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻤﻭﺴﺭ ﻭﻻ ﻟﻤﻌﺴﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻙ

ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ().(٧١

ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﻴﻌﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻗﺎﻁﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺎﻨﺎﺕ

ﺘﻌﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺘﻘﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﻭﻟﻪ¸ ¶ µ ´ ³ ² M :
)(٧٣

 ،(٧٢) L¹ﺃﻤﺭ ﻟﻬﻡ ﺒﺈﻴﺼﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻤﻡ

ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺼﺤﺎﺒﻬﺎ

ﻭﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻤﺨﺘﺼﺎﹰ ﺒﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺒﻪ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ

ﺒﻪ ﺃﻭﻻﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻗﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻁﻼﻕ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ) .(٧٤ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
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ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:9 8 7 6 5 M :
; < = >  Lﻭﺍﻟﻘﺴﻁ :ﺃﺨﺫ ﻨﺼﻴﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺍﻹﻗﺴﺎﻁ ﺇﻋﻁﺎﺀ
) (٧٥

ﻏﻴﺭﻩ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﺹ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﻭﻟﺫﺍ
ﻗﺎل.(٧٦)L1 0 / . - M:
ﻭﺍﻟﻤﻘﺴﻁ :ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ،ﻭﻗﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﺒﻘﻭﻟﻪ )ﻭﺍﻥ ﺤﻜﻤﺕ(
ﺃﻱ :ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺭﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﺫﻋﻨﻭﺍ ﻟﻪ ،ﻓﻼ

ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻫﻭﺍﺀﻫﻡ ﻭﺃﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻘﺴﻁﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺤﻜﻤﻪ ،ﻭﺸﺭﻉ ﻟﺯﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ) .(٧٧ﻓﻘﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻷﻨ ﻪ

ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻻﺤﺴﺎﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺠل ﺠﻼﻟﻪ ﻓﻘﺎلM L K M :
 ،(٧٨)L O Nﺃﻱ :ﺍﻟﻌﺩل ﻫﻭ ﻓﻌل ﻜل ﻤﻔﺭﻭﺽ ،ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩ
ﻭﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﺴﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻨﺼﺎﻑ
ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ .ﻭﺍﻻﺤﺴﺎﻥ  :ﻓﻌل ﻜل ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﻴﻪ  ،ﺃﻱ :ﻓﻬﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺩل
ﻜﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ .ﻓﻬﻭ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺄﻤﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻻﺤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ

ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﻁﺒﺔ

)(٧٩

 
 

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ.(٨٠)L _^ ] \ [ ZM :
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻁﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤل ﻭﻗﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ  ،ﻭﺍﻻﻴﺔ
ﺨﺎﻁﺒﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻓﻌﻥ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻗﺎل :ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﷲ )ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ(
ﺃﻓﻌﻠﻭﺍ ،ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ  ،ﻭﻗﻭﻟﻪ ) ،(٨١)L _^ ] Mﻗﺎل ﺃﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ
ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ :ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ :ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻠﻑ ﺃﻭ
ﻏﻴﺭﻩ ،ﺃﻭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺃﺤل ﺍﷲ ﻭﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﻭﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﻭﻤﺎ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻠﻪ ،ﻓﻼ
ﺘﻐﺩﺭﻭﺍ ﻭﻻ ﺘﻨﻜﺜﻭﺍ ،ﻭﻋﻠﻴﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ
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ﻟﻠﻨﺒﻲ  ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻼل
)(٨٢

ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ

ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺜﺒﻭﺘﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻓﺼل

ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﺭﺠﻌﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻌﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ

ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺘﻔﺭﻗﺎ ﺍﻻ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ() .(٨٣ﺜﻡ ﺃﻤﺭ ﺒﺂﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻠﻴﻅ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪe d c b a ` _ ^ ]M:
 ،(٨٤)L lk j i h g fﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻫﻭ ﺤﻔﻅ ﻤﺎ
ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﻴﺎﻤﺎﹰ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻭﻻ ﻓﺭﻕ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﻋﺒﺩ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﺘﻌﺎﻫﺩﻭﻥ

ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻷﺩﺍﺌﻬﺎ.

ﻭﺴﻤﻴﺕ ﻋﻘﻭﺩﺍﹰ ،ﻷﻥ ﺍﷲ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ
ﺒﺎﻟﺤﺒل ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﺃﻡ ﻜﺎﻓﺭﺍﹰ .ﻭﻜل ﻋﻬﺩ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺘﺠﺏ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﺃﻭ

ﺍﺠﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﻕ.

ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ
ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﺎﺌﺯ ﺸﺭﻋﺎﹰ .ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﻌﻬﺩﻩ ﻭﻫﻭ

ﻤﻥ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﻭﺃﺫﻤﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ
ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻏﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻨﺏ
ﺫﻟﻙ ،ﻭﻏﺩﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻴﺸﻤل ﺘﺭﻙ ﺸﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ

ﻻ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻐﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺼﺎﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﻼﻡ ﻴﺸﺩﺩ ﻓﻲ

ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ )ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻕ ﺜﻼﺙ ﺍﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻜﺫﺏ ﻭﺍﺫﺍ ﻭﻋﺩ ﺍﺨﻠﻑ ﻭﺍﺫﺍ ﺃﺅﺘﻤﻥ
ﺨﺎﻥ().(٨٥
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ﻗﺎل ﺍﺒﻥ

(٨٦)

L±

° ¯ ® ¬« ª M:ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ

 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻫﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﻬﺎ: ﺃﻱ:ﻜﺜﻴﺭ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ
.(٨٨)(٨٧)(ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﻪ
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ﻭﻫﺎ ﺃﻨﺎ ﺃﺼل ﺍﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﺩﻋﻭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﺒل

ﻤﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻟﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ .ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ.

 .٦ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺭﺠﺎل
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ.

 .٧ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.
 .٨ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻊ ﻭﺩﺍﺩ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺩﺍﺀ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﻴﻥ.

 .٩ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻻ ﺘﺫﺍﻉ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ
ﻴﻘﻊ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ.
.١٠
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﺭﺍﺀ
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) (١ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺃ.ﺩ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﺯﻗﺯﻭﻕ) ،ﺹ(٨٣ – ٨٢/
) (٢ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٣

) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻷﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ
)ﺕ ٣١٠ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ) )١٤٠٨ﻫـ ١٩٩٨ -ﻡ( – ١٨٠/٥) ،
.(١٨١
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٣
) (٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ– ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
١٤١٤ﻫـ ) ،١٩٧٤ -ﺝ.(١٠٦-١٠٥/٢
) (٦ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ )ﺝ.(١٠٦ – ١٠٥ /٢
) (٧ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺩ .ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴل – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
 ،ﻁ١٤٢٤) ٢ﻫـ  ٢٠٠٣ﻡ ﺩﻤﺸﻕ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ).(١٨٥ – ١٨٤/٣

) (٨ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ – ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﺭﺤﻤﻪ ﷲ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ١٤٢٥) ،ﻫـ .(٧٢٤ / ٢) ، (٢٠٠٤ -
) (٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٣
) (١٠ﻴﻨﻅﺭ :ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ )ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ – ﻭﺒﻬﺎ ﻤﺸﻪ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺴﺭ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ( ﺘﺄﻟﻴﻑ :ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ – ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ – ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ،
ﻁ١٤٢١ ٥ﻫـ ٢٠٠٠ -ﻡ .(٢٤٢) ،
) (١١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٣
) (١٢ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ :ﺍﻵﻴﺔ .٩٤

) (١٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻻﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل –ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ )٥٣٨ – ٤٦٧ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺸﺎﻫﻴﻥ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻁ ٥ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ.(٨١/٣) ،
) (١٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ – ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻭﻯ ،ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻁ٦
)٢٠٠٣ﻡ – ١٤٢٤ﻫـ( ،ﺝ/٧ﺹ .٣٣٨٣
) (١٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ – ﻁ ١٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )١٣١٥ﻫـ (١٩٩٤ -
.(٤٦٥) ،
) (١٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٤
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?????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ????:

 
) (١٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٤

) (١٨ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﺒﺎﺏ :ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻤﻊ ﺍﻫل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ.(١٢٠/٢) ،
) (١٩ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ – ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﺕ
٦٧١ﻫـ( – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٤٢٣ﻫـ ٢٠٠٢ -ﻡ ،ﺝ /٣ﺹ.٢٥٧ – ٢٥٦
) (٢٠ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ – ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ -ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺯﻭ
ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ -ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ١٤٢٥ ١ﻫـ ٢٠٠٤ -ﻡ )ﺒﻴﺭﻭﺕ –
ﻟﺒﻨﺎﻥ( .(٥٠٠/١) ،
) (٢١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٤

) (٢٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺃﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ – ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ
– ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ( .(١٤٣/٥) ،
) (٢٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل :ﺍﻵﻴﺔ .٦٠
) (٢٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل :ﺍﻵﻴﺔ .٦٠
) (٢٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ ،ﻟﻼﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺭﻱ )٦٠٤ – ٥٤٤ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ.
) (٢٦ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ – ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻜﺸﻙ – ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ – ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.(١٤٩٥–١٤٩٤ /٢) ،
) (٢٧ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ.١٣٩٥ – ١٤٩٤/٢ ،
) (٢٨ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.(٢٥ – ٢٤/٤) ،
) (٢٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ :ﺍﻵﻴﺔ .٥٦
) (٣٠ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﺘﺄﻟﻴﻑ
ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ )ﺕ١٢٥٠.ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ
– ﻟﺒﻨﺎﻥ( ﻁ٢٠٠٧ ،٣ﻡ – ١٤٢٨ﻫـ.(٦١١ /١) ،
) (٣١ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ
ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ )١٨٦٥ﻫـ ١٩٣٥ -ﻡ( ﺨﺭﺝ ﺍﺤﺎﺩﻴﺜﻪ :ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ.
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻴﻀﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻁ.(٤٠٦/٨) ،١

) (٣٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ.(٤٠٧ – ٤٠٦/٨) ،
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) (٣٣ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ .ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ
)٦٧٦ – ٦٣١ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺼﺎﻡ ﻤﻭﺴﻰ ﻫﺎﺩﻱ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ  ،ﻁ١
)١٤٢٥ﻫـ ٢٠٠٤ -ﻡ(.(١٧٥ – ١٧٤ _ ،
) (٣٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ :ﺍﻵﻴﺔ ٥٦
) (٣٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ،ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ )ﺕ ١٣٢٢ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ – ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﻭﺼﺤﺤﻪ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻫﺸﺎﻡ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ – ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )١٤٢٢ﻫـ ٢٠٠٢ -ﻡ(،
).(٥٧٣/٣
) (٣٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٣

) (٣٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ :ﺍﻵﻴﺔ .٨٣
) (٣٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻠﻴﺙ ﻨﺼﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ )ﺕ٣٧٥ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ،

ﻁ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ٢٠٠٦) ،ﻡ –  ١٤٢٧ﻫـ( .(٢٥٨/٢) ،
) (٣٩ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﻟﻼﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ )ﺕ ٩١١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻁ١٩٨٣ – ١٤٠٣) ١ﻡ( ).(٤٤٤/٦
) (٤٠ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ – ﻟﻼﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻅﻠﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ )ﺕ٣٢٧ﻫـ( ،ﻀﺒﻁﻪ
ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﻁ٢٠٠٦) ١ﻡ – ١٤٢٧ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

)ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(.(٢٥٦/٧) ،

) (٤١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ :ﺍﻵﻴﺔ .٢٢
) (٤٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ :ﺍﻵﻴﺔ .٢٢
) (٤٣ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ – ﻟﻠﻤﺭﺤﻭﻡ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺤﺼﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻱ :ﺤﻘﻘﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺍﺤﺎﺩﻴﺜﻪ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻁ١
)١٤١٧ﻫـ ١٩٩٦ -ﻡ( .(٢١٤/٥) ،
) (٤٤ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﺸﻴﺦ ،ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺨﻠﻭﻑ ﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﺍﺴﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺯﻭل ،ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ )ﺕ٤٦٨ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ

)١٤٣٠ﻫـ ٢٠٠٩ -ﻡ(.(٣٩٢) ،
) (٤٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ :ﺍﻵﻴﺔ .٢٢
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?????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ????:

 

) (٤٦ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻱ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺜﻨﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ
ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻱ )ﺕ١٢٢٥ﻫـ( ،ﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﺃﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻁ)١ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ٢٠٠٧) ،ﻡ – ١٤٢٨ﻫـ( .(٦٤/٧) ،
) (٤٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﻪ :ﺍﻵﻴﺔ .١
) (٤٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ.(٨١٩) ،
) (٤٩ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻟﻠﻭﺍﺤﺩﻱ ) ،ﺹ.(٣٩٨ – ٣٩٧/
) (٥٠ﻴﻨﻅﺭ :ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ) ،ﺝ/٧ﺹ.(٦٦٨٨
) (٥١ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ.١٥٩ :
) (٥٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ )ﺕ.

٧٩١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(  ،ﻁ١٤٠٨) ١ﻫـ ١٩٨٨ -ﻡ( ،
).(١٨٧/١
) (٥٣ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ :ﺍﻵﻴﺔ .١٥٩
) (٥٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
)ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(  ،ﻁ١٤٠١) ٢ﻫـ ١٩٨١ -ﻡ( ).(٢٤٠/١
) (٥٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ – ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ٥٩٧ﻫـ ،ﺨﺭﺝ ﺍﺤﺎﺩﻴﺜﻪ .ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ) ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ( ،ﻁ١٤٢٢)٢ﻫـ ٢٠٠٢ -ﻡ( .(٣٩١ – ٣٩٠/٢) ،
) (٥٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ :ﺍﻵﻴﺔ .٣٨

) (٥٧ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻭﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ – ﺩﻤﺸﻕ ،ﻁ١٤٢٥) ١ﻫـ -
٢٠٠٤ﻡ( ) ،ﺝ.(٦٤٥–٦٤٤/١٢
) (٥٨ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ) ،ﺹ.(٧٢٠ :
) (٥٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ :ﺍﻵﻴﺔ .١٨٨
) (٦٠ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﺤ ﺴﻥ
ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )١٣٠٧ – ١٢٤٨ﻫـ( ﺭﺍﺠﻌﺔ .ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ )١٤١٠ﻫـ .(٣٨٠/١) ،(١٩٨٩ -

) (٦١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ – ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺒل ﺒﻴﺭﻭﺕ،
).(٣٣/١
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) (٦٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٢٩
) (٦٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ – ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺠﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻤﺭﺓ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ،
).(١٦٥٦ – ١٦٥٥/٣
) (٦٤ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ – ﺍﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.(٢١٤٦ – ٢١٤٥/٤) ،
) (٦٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل :ﺍﻵﻴﺔ .٢٧
) (٦٦ﺴﻭﺭﺓ ﻏﺎﻓﺭ :ﺍﻵﻴﺔ .١٩
) (٦٧ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ – ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ – ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( )١٤٢٩ﻫـ ٢٠٠٨ -ﻡ( .(٢٧٩ – ٢٦/٣) ،
) (٦٨ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ – ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺃﺒﻥ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ )ﺕ١٢٢٤ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﻤﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(  ،ﻁ١٤٣٣) ١ﻫـ  ٢٠٠٢ -ﻡ( .(٢٢/٣) ،
) (٦٩ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ.(١٩٢/٣) ،
) (٧٠ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٥٨
) (٧١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ
ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺕ ٥٤٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ،ﻁ )١٤٠٢ﻫـ -
.(١٠٩ – ١٠٨/٤) ، (١٩٨٢
) (٧٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٥٨
) (٧٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟ ﺴﻌﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ –

ﺘﺄﻟﻴﻑ :ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ) ،ﺕ
٩٨٢ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻤﺤﻔﻭﻅ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ،
ﻁ.(٣٥٢/٢) ، ١
) (٧٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ.(٣٥٢/٢) ،
) (٧٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ :ﺍﻵﻴﺔ .٤٢
) (٧٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻥ :ﺍﻵﻴﺔ .١٥
) (٧٧ﻴﻨﻅﺭ :ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ.(٢١٩٥/٤) ،
) (٧٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل :ﺍﻵﻴﺔ .٩٠

) (٧٩ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ – ﺃ.ﺩ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ،
ﻁ١٤٢٧) ٢ﻫـ ٢٠٠٦ -ﻡ( .(١٢٩٦ – ١٢٩٥/٢) ،
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?????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ????:

 
) (٨٠ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ :ﺍﻵﻴﺔ .١
) (٨١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ :ﺍﻵﻴﺔ .١

) (٨٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ – ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ )٧٠١ﻫـ ٧٧٤ -ﻫـ(  ،ﺤﻘﻘﻪ :ﺍﺒﻭ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻤﺎﺯﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﺘﻲ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ،ﻁ١٤٢٥) ١ﻫـ ٢٠٠٤ -ﻡ(
.(٧-٦ /٢) ،
) (٨٣ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ -ﻟﻼﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺍﻨﺱ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺭﺍﺩ – ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ – ﻁ)١٤٢٧ﻫـ ٢٠٠٦ -ﻡ(  (١٣٢٠/٢) ،ﺒﺎﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ.
) (٨٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل :ﺍﻵﻴﺔ .٩١

) (٨٥ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.(٨٦٨/٢) ،
) (٨٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ :ﺍﻵﻴﺔ .٣٤
) (٨٧ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ .(٥٨/٣) ،
) (٨٨ﻴﻨﻅﺭ :ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ – ﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻁ٢٠٠٤ – ١٤٢٥) ٦ﻡ(  ٥٦٣) ،ﻭﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ(.
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ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ:

 

 .١ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ – ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻭﻯ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻁ٦
)٢٠٠٣ﻡ – ١٤٢٤ﻫـ(.

 .٢ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﻁ١٤٢٥) ٦ﻫـ ٢٠٠٤ -ﻡ(.

 .٣ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ – ﻭﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺴﺭ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ – ﺘﺄﻟﻴﻑ .ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ – ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ –
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ،ﻁ١٤٢١) ٥ﻫـ ٢٠٠٠ -ﻡ(.

 .٤ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ
ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺃﺒﻥ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ) ،ﺕ١٢٢٤ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻋﻤﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(،
ﻁ١٤٢٣) ١ﻫـ ٢٠٠٢ -ﻡ(.

 .٥ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ
ﻋﺎﺸﻭﺭ – ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ  -ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ.

 .٦ﺃﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ – ﺘﺄﻟﻴﻑ :ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻲ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ) ،ﺕ٩٨٢ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻤﺤﻔﻭﻅ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(،
ﻁ) ١ﺕ.ﺩ(.

 .٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ،ﺘﺄﻟﻴﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
)ﺕ٧٩١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻁ) ١ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ،

)١٤٠٨ﻫـ ١٩٨٨ -ﻡ(.
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?????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ????:

 

 .٨ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻠﻴﺙ ﻨﺼﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ )ﺕ٣٧٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ،ﻁ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(– ٢٠٠٦) ،
١٤٢٧ﻫـ(.

 .٩ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ – ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ – ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
 .١٠ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ ،ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺃﺒﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺭﻱ )٥٤٤ﻫـ -

٦٠٤ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ،ﻁ١٤٠٥) ٣ﻫـ -

١٩٨٥ﻡ(.
 .١١ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ
)ﺕ١٣٢٢ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ :ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ – ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )١٤٢٢ﻫـ ٢٠٠٢ -ﻡ(.
 .١٢ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ – ﺘﺄﻟﻴﻑ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ
)١٨٦٥ﻫـ ١٩٣٥ -ﻡ( ،ﺨﺭﺝ ﺍﺤﺎﺩﻴﺜﻪ .ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ،ﻁ.١

 .١٣ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ – ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ
ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ )٧٠١ﻫـ ٧٧٤ -ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﺒﻲ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ

ﻤﺎﺯﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﺘﻲ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ –
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ  ،ﻁ١٤٢٥) ١ﻫـ ٢٠٠٤ -ﻡ(.

.١٤ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻻﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ

ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل – ﺘﺄﻟﻴﻑ :ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺠﺎﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ )٥٣٨ – ٤٦٧ﻫـ( – ﺼﺤﺤﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺸﺎﻫﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ،ﻁ.٥
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 .١٥ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺕ ٥٤٦ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ،ﻁ١٤٠٢) ٢ﻫـ ١٩٨٢ -ﻡ(.
.١٦ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ ،ﻁ٣
)١٤١٤ﻫـ ١٩٧٤ -ﻡ(.

 .١٧ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻱ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺜﻨﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻱ )ﺕ١٢٢٥ﻫـ( ،ﻭﻀﻊ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﺃﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻁ) ١ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( )٢٠٠٧ﻡ –
١٤٢٨ﻫـ(.
.١٨ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ – ﺩ .ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ –
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ )ﺩﻤﺸﻕ – ﺒﻴﺭﻭﺕ( ،ﻁ١٤٢٤) ٣ﻫـ ٢٠٠٣ -ﻡ(.

 .١٩ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺠﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل – ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .٢٠ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻅﻠﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ

)ﺕ٣٢٧ﻫـ( ،ﻀﺒﻁﻪ .ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻁ١
)٢٠٠٦ﻡ – ١٤٢٧ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(.
 .٢١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ – ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺨﻠﻭﻑ ،
ﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ )٤٦٨ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ )١٤٣٠ﻫـ ٢٠٠٩ -ﻡ(.
.٢٢ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ – ﻷﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ )ﺕ٣١٠ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ١٤٠٨) ،ﻫـ -

١٩٩٨ﻡ(.
 .٢٣ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ
)ﺕ ٦٧١ﻫـ( – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )١٤٢٣ﻫـ ٢٠٠٢ -ﻡ(.
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?????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ????:

 

 .٢٤ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ،ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ )ﺕ ٩١١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻁ١٤٠٣) ١ﻫـ .(١٩٨٣ -
 .٢٥ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ
ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ )٦٣١ﻫـ ٦٧٦ -ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻋﺼﺎﻡ ﻤﻭﺴﻰ
ﻫﺎﺩﻱ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻁ١٤٢٥) ١ﻫـ ٢٠٠٤ -ﻡ(.

 .٢٦ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ )ﺕ ٥٩٧ﻫـ( ،ﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ.
ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ٢

)٢٠٠٢ﻡ – ١٤٢٢ﻫـ(.
 .٢٧ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ – ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.

 .٢٨ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ – ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ – ﺨﺭﺝ ﺍﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﺃﺤﻤﺩ
ﻋﺯﻭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ) ١ﺒﻴﺭﻭﺕ –
ﻟﺒﻨﺎﻥ( )١٤٢٥ﻫـ ٢٠٠٤ -ﻡ(.

 .٢٩ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(.
 .٣٠ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ) ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ(  ،ﻁ١٤٠١) ٢ﻫـ ١٩٨١ -ﻡ(.

 .٣١ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ
ﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺠﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )١٢٤٨ﻫـ -
١٣٠٧ﻫـ( ،ﺭﺍﺠﻌﻪ.ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ،ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ

ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ١٤١٠) ،ﻫـ ١٩٨٩ -ﻡ(.

 .٣٢ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ – ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ
– ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ١٤٢٩ ،ﻫـ ٢٠٠٨ -ﻡ.
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 .٣٣ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ –
ﺘﺄﻟﻴﻑ :ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ )ﺕ١٢٥٠ﻫـ(،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ،ﻁ٢٠٠٧) ٣ﻡ – ١٤٢٨ﻫـ(.
 .٣٤ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ – ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻜﺸﻙ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( – ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.

.٣٥ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ – ﺒﻘﻠﻡ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ( )ﺕ  ، (١٩٦٦ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ١٤٢٥) ،ﻫـ -

٢٠٠٤ﻡ(.

 .٣٦ﻤﻌﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ – ﺩﻤﺸﻕ ،ﻁ١
)١٤٢٥ﻫـ ٢٠٠٤ -ﻡ(.

 .٣٧ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ – ﻟﻠﻤﺭﺤﻭﻡ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ .ﻤﺼﻁﻔﻰ
ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ،ﺤﻘﻘﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺍﺤﺎﺩﻴﺜﻪ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻁ )١٤١٧ﻫـ ١٩٩٦ -ﻡ(.
.٣٨ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻁ ١٨ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )١٤١٥ﻫـ -
١٩٩٥ﻡ(.

.٣٩ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ – ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺃ.ﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﺯﻗﺯﻭﻕ
– ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )١٤٢٣ﻫـ ٢٠٠٣ -ﻡ(.
.٤٠
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